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This report deals with the main research theme of Research 
Institute of Asian Design (RIAD), focusing the cultures of 
mountain floats in Asia from design-centered approach. We 
want to make clear design technique (language) of 
mountain floats from their wide variety of forms, symbolic 
meanings, cosmology and their relationship of society and 
natural environments. 
We made some preparations for 2nd international 
symposium, because the symposium was postponed next 
year. We could find frequently characteristic motifs of 
sacred bird and dragon (or snake) in mountain floats of 
Asia. So, overseas researches are made at southern region 
of Thailand and central district of Myanmar in order to 
certificate the symbolic meanings and structures of float. 
We had also investigations of new year festival in Qiantong, 
Ninbo city, China and Senzairaku in Okayama Prefecture, 
which is another type of mountain floats in Japan. 
 RIAD got very useful insights from these activities and 
research for deep understanding about design cultures of 
Asia. 






















(1) 研究会：インド神話におけるガルダ [ 霊鳥 ] とナー






( ヒンドゥー教 ) および民俗芸能研究の第一人者であ


















めて世界が完結し、永続させているのである ( 図 1)。
(2) タイ南部スラタニーにおけるチャクプラ祭の調査























畔にあるパウンドーウーパゴダ ( 寺院 ) に祀られてい
る 4 体の仏像が、伝説の鳥「カラウェイ」を模した鳥
形の黄金船に乗せられ ( 写真 3、4)、湖周辺の各村を
巡って行く祭りが行なわれる。調査は、2012 年 10 月

































































写真 3　カラウェイ船 (ミャンマー )
写真 4　カラウェイ船に随伴する立漕ぎ船
写真 2　町を曳行する山車






2012 年 10 月 28 日に調査を実施した。( 調査者：今村
文彦 )
　戸島神社の祭礼には、9 台の千歳楽と 3 隻の御船 ( お
ふね )、獅子舞を奉納する 1 台のだんじりが奉納され
るが、これらを総称して大場物 ( おおばもの ) と称し、




隅のしめ縄 ( 結び ) の端が特徴的にはねあげられてい












年の 8 月には、鼓亭、抬閣、秋千と親族組織 ( 房族 )
の関係について聞き取り調査を行ない、鼓亭会館で実












　また、2013 年 2 月には前童村にほど近い黄壇鎮の
元宵節を調査した。ここでも、比較的小さいながらも



















写真 7　継楽亭 (前童鎮 ) 写真 8　鼓亭 (黄壇鎮 )
